
























































































































































　A 看護系大学に在籍中の 1 年生から 4 年生の女子













































　回答は 4 件法で、「全くあてはまらない（1 点）」、
「あまりあてはまらない（2 点）」、「ややあてはまる















訳ない気持ちがする ” などの 6 項目、「率直さへの
肯定感」は、自分の気持ちや考えはとても大切なも
のだと思う ”、“ 自分のしたいことがあるときは正直
にそう言っていいと思う ” などの 6 項目、「スキル
不安」は、“ 自分の考えを言おうとしても , どう言っ
たらいいのか分からなくて困ることが多い ”、“ 自分
の気持ちを友だちに伝えようとしてもうまく言えな




　回答は 6 件法で、「全くあてはまらない（1 点）」、
「あてはまらない（2 点）」、「あまりあてはまらな
い」、「ややあてはまる（4 点）」、「あてはまる（5








　回答は 4 件法で、「全くあてはまらない（1 点）」、
「あまりあてはまらない（2 点）」、「ややあてはまる
（3 点）」、「とてもあてはまる（4 点）」の 4 段階から
選択を求めた。
　⑶　自尊心尺度




　回答は 4 件法で、「全くそう思わない（1 点）」、
「あまりそう思わない（2 点）」、「少しそう思う（3





































　A 大学看護学科に在学中の 1 年生から 4 年生の
169 名に質問紙を配付し、そのうち 163 名から回答
を得た（回収率 96.4％）。学年は 1 年生 43 名、2 年



















70.69 ± 8.10 点であった。学年別の平均は、1 年生
が 70.58 ± 7.71 点、2 年生が 70.72 ± 8.81 点、3 年生




平均値を算出したところ、1 年生が 3.32 ± 0.60 点、
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2 年生が 3.31 ± 0.61 点、3 年生が 3.36 ± 0.53 点、4
年生が 3.23 ± 0.58 点であった。
　また、「気配りした表現」は、1 年生が 2.98 ± 0.55
点、2 年生が 2.95 ± 0.60 点、3 年生が 2.84 ± 0.60 点、
4 年生が 3.00 ± 0.56 点であった。
　自尊心尺度の全体は 26.58 ± 2.42 点で、学年別は
1 年生が 26.61 ± 2.33 点、2 年生が 26.49 ± 2.50 点、

































＝ − .217、p<.01）、「 ス キ ル 不 安 」（ β ＝ − .281、
p<.01）とは負の関係が示された。（R2 ＝ .379、調整



































































































































































































14 ）Rogers, R. L. , & Petrie, T. A.（2001）．
Psychological correlates of anorexic and bulimic 


































The relationship between self-expression in relation with friends and 
psychological factors in female undergraduate nursing students 
KUMI WATANABE*，AYAKO YAMASHITA*，MASAFUMI KIRINO**
 *Department of Nursing，Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Prefectural University
**Department Health and of Welfare，Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Prefectural University
Abstract
Recently, more and more importance has been attached to the concept of assertiveness　in basic nursing 
education. Because nurses' assertiveness plays an important role in communication with patients and 
medical staff, nursing students need to be aware of the importance of self-expression in relation with their 
friends and in their future careers as well. The aim of this study was to identify psychological factors 
influencing self-expression in nursing students. An anonymous questionnaire survey was conducted with 169 
students at A University. A self-developed questionnaire including Shibahashi’s five psychological factors, 
Rosenberg’s Self-Esteem Scale（RSES）was used to measure psychological factors as the independent 
variable and Shibahashi’s Self-Expression Scale was used to measure the dependent variable. One hundred 
sixty-three students returned completed questionnaires (96.4% response rate). Analysis revealed that the 
nursing students had lower scores in self-expression than other university students，and that there was no 
difference between the grades of the nursing students. Multiple linear regression analysis revealed that the 
following psychological factors: "respect for straightforwardness ( β =.458)," "anxiety about communication 
skills ( β = − .338)," and "consideration and deliberation ( β = − .184)" were significantly related to self-
expression, and R2 was 41.7 percent, and adjusted R2 40.6 percent. Findings suggest that in order to 
develop self-assertiveness, nursing students need to reduce anxiety about communication skills by having a 
moderate level of respect for straightforwardness and raising awareness of their own ideas and feelings.
Keywords：communication skill，assertion，self-esteem，interpersonal relationship
87女子看護学生の友人関係における自己表明に関係する心理的要因　渡邉久美
